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して『Power-Up Practice for the TOEIC(R) Listening and Reading Test』（榎田・平本・Fraser, 2016）
を使用し，第1タームでは，初回と最終回を除く6週間で4ユニット（Unit 1～Unit 4）を範囲とした。



























































































年度 フォーマット 問題と選択肢 成績への影響 試験監督
2017年度以前 紙媒体 固定 なし あり
2018 LMS ランダム なし あり
2019 LMS ランダム あり注 あり





正答率ならびに合計得点ではなく，項目反応理論および潜在特性モデル（e.g., Baker & Kim, 








この手続きには，統計解析環境 R（R Core Team, 2016）およびパッケージ ltm（Rizopoulos, 2006）
を使用した。モデルにおけるパラミタの推定方法は，周辺最尤法（marginal maximum likelihood 
estimation; MMLE）である。
年度 登録者数 事前テスト受験者数 事後テスト受験者数 データ使用数
2018 1,148 895 690 681
2019 932 902 868 862
2020 1,154 1,140 1,095 1,087
合計 3,234 2,937 2,653 2,630
表２　各年度におけるデータ規模の統計
モデル 対数尤度 赤池情報量規準 ベイズ情報量規準
ラッシュモデル -14905.48 29908.95 30144.32 
2母数モデル -14634.77 29461.54 29922.67 




















項目 通過率 困難度 識別力 項目 通過率 困難度 識別力
universal 0.96 -2.57 1.70 consciousness 0.86 -1.61 1.52 
applied 0.40 0.73 0.62 senate 0.65 -1.10 0.64 
coke 0.79 -3.55 0.39 eliminate 0.93 -2.83 1.10 
compare 0.98 -2.94 1.71 competence 0.40 0.48 0.97 
lost 0.85 -2.93 0.66 reservoir 0.17 3.28 0.51 
qualification 0.89 -1.70 1.86 considering 0.99 -3.94 1.64 
claim 0.97 -2.79 1.74 proprietary 0.36 -18.09 -0.03 
disappear 0.98 -2.53 2.88 savage 0.57 -0.48 0.70 
deliver 0.97 -2.75 1.66 recipient 0.69 -1.14 0.80 
chairman 0.95 -2.84 1.32 nostalgia 0.83 -3.66 0.46 
thin 0.96 -3.08 1.30 nitrogen 0.91 -4.82 0.51 
pan 0.71 -1.82 0.53 contaminate 0.37 0.70 0.85 
段落 0.93 -3.27 0.86 相関 0.48 0.16 0.46 
全体の 0.97 -2.98 1.61 血液の 1.00 -4.45 1.87 
賢い 0.96 -2.57 1.73 戦略的な 0.93 -2.46 1.35 
景色 0.98 -2.46 2.66 差異 0.77 -3.21 0.39 
編集する 0.96 -2.72 1.57 盆地 0.42 1.09 0.31 
下る，断る 0.78 -1.76 0.80 タブー 0.99 -4.20 1.56 
娯楽 0.95 -2.81 1.30 封鎖する 0.82 -3.56 0.45 
可動性 0.84 -2.35 0.79 魔女 0.91 -5.51 0.45 
権利を与える 0.75 -1.10 1.33 奇人 0.29 2.89 0.32 
孤立 0.96 -2.14 2.43 仮説の 0.91 -2.02 1.48 
若者 0.98 -3.02 1.94 悪用する 0.49 0.12 0.38 
描写 0.75 -1.23 1.07 顕微鏡 1.00 -3.87 1.95 
表４　共通項目と基準集団を使用した困難度・識別力











年度 変数 平均 標準偏差 歪度 尖度
2018 事前テスト -0.09 0.79 -0.01 -0.27 
事後テスト 0.81 0.82 -0.78 1.53 
差得点 0.90 0.72 -0.12 0.63 
2019 事前テスト -0.06 0.85 -0.44 1.03 
事後テスト 0.80 0.75 -0.51 0.04 
差得点 0.86 0.70 0.49 1.40 
2020 事前テスト 0.06 0.86 -0.36 0.64 
事後テスト 1.40 0.68 -1.42 2.37 
差得点 1.35 0.81 0.07 0.67 
表５　効果検証用データセットにおける能力推定値の記述統計










































































































































































































































母数 事後期待値 事後標準偏差 信用区間下限 信用区間上限
βμ0 0.90 0.03 0.84 0.95
βσ0 -0.33 0.03 -0.38 -0.28
βμ1 -0.03 0.04 -0.11 0.04
βμ2 0.45 0.04 0.38 0.52
βσ1 -0.02 0.04 -0.09 0.05
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ABSTRACT
Verifying the Effects of Vocabulary Learning in Unsynchronized Online Classes
Mitsuhiro MORITA
Kunihiro KUSANAGI
Institute for Foreign Language Research and Education
Hiroshima University
　　 All classes at Hiroshima University were conducted online from the first semester of the 2020 
academic year in order to prevent the spread of a new type of corona infection.  Even though a team of 
English teachers provided the same quality and quantity of English classes for students through 
unsynchronized (on-demand) online classes, it is necessary to verify their effects.  Unlike in-person classes, 
students may not be as motivated to learn English in unsynchronized online classes, as they require 
individual and autonomous learning.  This study compared the results of vocabulary tests of the 2020 
Spring semester with those of 2018 and 2019.  The vocabulary tests were administered at the beginning 
and end of each semester, every year, which enabled us to investigate the improvement of vocabulary 
knowledge during a semester.  The results showed that students performed better this year, suggesting that 
the unsynchronized online classes this year were more effective than in-person classes over the last two 
years, as far as vocabulary knowledge is concerned.  The final section discusses some factors related to the 
effects of unsynchronized online classes this year, and suggests areas for future research.
